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要旨
　　In France, from the age of Enlightenment to the early 19th century, scientific-technical images and 
their graphical arrangements became a device for recognizing, describing, and thinking about the world. 
Along with the illustrated plates and image tableaux in scientific books, dictionaries, and encyclopedias, 
architectural imagery came to function as a means of classification, comparison, description of history, 
and designing buildings. It was during this period that a turn occurred in architectural theory: a shift 
from the neo-classical concept of architectural character to the rationalist or eclecticist notion of building 
types. 
　　Two architectural treatises by Jean-Nicolas-Louis Durand, Recueil et parallèle des édifices de tout 
genre… (1799–1801) and Précis des leçons d’architecture… (1802–1805), marked a characteristic point 
in this turn. In Recueil , a juxtaposition of the buildings from various ages and areas in a tableau enabled 
a typology based on the comparison of formal structures by freeing architecture from the historical and 
regional contexts and from aesthetic judgment. In Précis , arranging several architectural elements on a 
grid provides an algorithm of designing buildings for the architects as engineers, not as artists. 
　　This essay clarifies the peculiarity and the significance of Durand’s graphical system in the context 
of intellectual history. 












ラン（1760-1834年）による図版入り建築書『比較建築図集（Recueil et parallèle des édifices de tout 













































































年）の例えば「古代の神殿と現代の教会の比較（Parallèle des temples des anciens avec les églises 
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modernes）」【図４】では、上段にユピテル=スタトルの神殿（紀元前 2 世紀）、マルス・ウルトルの神殿（紀











　　　　　　　　図 1　　　　　　　　　　　　　　　図 2　　　　　　　　　　　　　　　図 3
【図 1】N.-F.ブロンデル「階段についてのパラディオの教義」、『王立建築アカデミー建築講義』1675 年
【図 2】ル・ロワ『…神殿の配置と様々な形態の歴史』1764 年、巻末収録図版。下部のキャプションには以下の内容
が記されている。「白眉の教会の平面図、326 年から 1764 年までに建造されたもの。これらの教会の傍には、
その古さのランクに応じた数字が付されている。平面図の下の目盛は、大きさの判断に資するものである」。
【図 3】J.-F.ブロンデル（1705-1774）『建築講義』第 2 巻、1771 年より柱頭の比較図






























































タ ブ ロ ー
覧表形式の図である。デュ
ラン自身、図面は考えを理解しさらには固定する効用があると明言している。

































































 　　 　　 
　　　　　　　　図９　　　　　　　　　　　　　　図10　　　　　　　　　　　　　図11








































するだけではなく、それらの間に一定の秩序をもたらすという意義を見出している（Reinhard Wendler, “Thinking with Models: 
On the Genesis of James Watson’s Molecular Biology of the Gene”, Bredekamp et al., The Technical Image, 2015, p. 81.）。
2 Moneo, “On Typology,” p. 29.









7 Szambien, J-N-L Durand, p. 27.
8 ペヴスナー『建築タイプの歴史Ⅰ』3ページ。





11 Cf. Villari, J.N.L. Durand, p.58.  また、1821年には付属資料の「建築講義図版編（Partie graphique des cours d’architecture）」
が出版されている。本書はその後ベルギーでも数回にわたって刊行され、1831年にはドイツ語訳が出版されて、ドイツの新古
典主義建築に大きな影響を与えることとなった。
12 Szambien, J-N-L Durand, p. 200-201には、第1巻初版（1805）と第1巻改訂版（1813）の比較対象表が掲載されている。
13 Durand, Nouveau Précis , t. 1, 1813, p. 6. （邦訳15ページ。）
14 Durand, Nouveau Précis , t. 1, 1813, p. 21. （邦訳17ページ。） なお改訂版（1813）で「配列は建築の唯一の対象である（La 
disposition est l’objet unique de l’architecture）」とある部分は、初版（1805）では「配列は建築の主要な対象である（La 
disposition est l’objet principal de l’architecture）」となっており、デュランが「配列」の重要性を次第に強く認識するようになっ
ていたことが伺える。
15 Durand, Nouveau Précis , t. 1, 1813, p. 26-27. （邦訳20ページ。）
16 Durand, Nouveau Précis , t. 1, 1813, p. 32. （邦訳24ページ。）
17 Durand, Nouveau Précis , t. 1, 1813, p. 94. （邦訳78ページ。）
18 Durand, Nouveau Précis , t. 1, 1813, p. 94. （邦訳78ページ。）
19 Durand, Partie graphique,  p. 6.
20 カウフマン『ルドゥーからル・コルビュジエまで』86ページ。
21 Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique d’architecture, tome 3, p. 629.
22 De Sola Morales, “The Origins of Modern Eclecticism,” p. 127.
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